












The first attempt to establish a modern university based on European models was made following 
the Meiji Restoration in 1868. The aim was to catch up with the advanced countries as fast as possi-
ble by transferring the advanced western knowledge and technologies to Japan. In the incipient pe-
riod, in the institutions of higher education, many of the courses were instructed by foreign profes-
sors. At the same time, the government sent large numbers of promising students to study abroad. To 
finance like these projects, the government was forced to invest large amount of funds. In 1877, the 
government had established the first university, University of Tokyo, and transformed it into the Im-
perial University in 1886. Drawing on the European continental university models, the Imperial 
University consisted of faculties of law, letters, science, and medicine, and later, faculties of engi-
neering and agriculture were added, thus made the Imperial University a unique institution in the 
world that granted university status to these practical disciplines. In response to urgent needs of the 
state, Imperial University produced a certain number of high-rank officials and technocrats mainly 
for public sector. Meanwhile, there emerged a number of higher technical or professional schools. 
The government tried to regulate skillfully these institutions and expected them to serve the state in 
an auxiliary manner. In 1903, the legal status was given to these higher schools as “professional col-
leges.” In 1918, the University Order was promulgated and approval was given for establishing of 
private universities and single-subject universities. Japan would have established a full-fledged 
unique higher education system by 1920 which embraced other official universities that provided 
single academic discipline, such as medicine, engineering, commerce and education; locally estab-
lished public universities; private universities; and many public and private non-degree granting 
professional colleges, all hierarchically ordered under the imperial universities. 
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た。たとえば、1875 年に文部省によって 72 人の外国人教師に支払われた月給の総額は、文部省の
468 人の職員とその管轄下にある学校の教員に支払われた給与の総額を大きく上回っていた












るにいたる (National Institute for Educational Research、1978、p.39)。このため政府は、既存の高等教
育機関の邦語化をできるかぎりすみやかに推進することに方針転換をすることとなる。誕生したば
かりの東京大学は、当時はまだ、日本人が日本語で高等教育を行う機関とはなっていなかった。1877
年の東京大学の教授陣は、外国人教師 28 人（米国 8 人、英国 4 人、フランス 4 人、ドイツ 12 人）、






















































































































































































































制度発足当初の 1903 年には、官立 8 校、公立 3 校、私立 26 校、合計 37 校が正式に専門学校の認可









と多彩な専門学校群が誕生した（帝国文部省年報 明治 36-37 年版）。 





































当該年齢層にしめる高等教育在学者の比率は、1905(明治 38 年)でも、わずかに 0.9 %であり、10 年














 明治期末の 1912(明治 45)年には、日本の高等教育機関は、帝国大学 4 校、高等学校 8 校、専門学









































私立大学合わせて 26 校の大学、高等学校 22 校、公立私立の専門学校 115 校、さらには教員養成系




 第 1 図は、戦前期における高等教育機関類型別にみた在学学生数の推移を示したものである。と








図 1  高等教育機関の種類とその学生数の推移 
 


































































子高等師範学校）の占める比率は、1890 年 1.1%、1895 年 1.3%、1900 年 2.4%、1905 年 3.8%、1910






















震学会、1882 年東京気象学会、東京植物学会、1883 年東京医学会、1884 年東京人類学会、1885 年
日本寄生虫学会、1887 年農学会、1888 年電気学会、1893 年大日本医学会、解剖学会、1897 年日本
機械学会、1898 年日本外科学会が創設されている。さらに 20 世紀にはいると、1902 年日本内科学













  1891(明治 26)年の帝国大学令の改正により、帝国大学には、研究教育のための基礎的組織単位と
して講座制が導入された。これは、大学内での大学教授の専攻学問分野を細分化して、各分科大学
に一定数の講座（法科 22 講座、医科 23、工科 21、文科 20、理科 17、農科 20）を設置するととも
に、講座担当者にそれぞれの専門分野での研究と教育に責任をもたせるという体制である。 
 大正期に入ると学部から独立した附置研究所が設置され始める。東京帝国大学には、伝染病研究
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